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Abstract 
The purpose of this paper is to investigate the adaptability of regression function for concrete mix pro 
portioning. The survey of actual mix proportions on four types of normal weight concrete with nominal 
strength 210kg / cnlwere obtained through questionnaires sent to 220 plants of ready mixed concrete al over 
Hokkaido. In previous paper. it was shown that the adaptability of mix proportioning in accordance with J ASS 
5 Reinforced Concrete Work and Concrete Mix Guide of AIJ was not enough to the survey mixes. 
In this paper， a multiple regression analysis containing many independent variables on concrete materials 
characteristics tested daily for acceptance inspection or quality control at ready mixed concrete plant and dis 
trict characteristics including plant property was applied to the survey mixes 
The result of analysis shows that two regression functions that the dependent variables were unit water 
content and particle surfase modulus of fi町 andcoarse aggregate to be used were able to estimate closely unit 
content 1/ m3 of each material in the observed mixes 
1 .緒 区司
日本建築学会では，所要の品質のコンクリートを経済的に得るための標準的な;方法を ]ASS
5 1)，及び調合指針2)で詳細に解説している O 北海道生コンクリート工業組合が昭和57年の秋に，




















4己じ1アE了3 総骨材f'e用セメント 最大寸法 スランプ
(イ) 子千通ボルト 25mm 8 cm 
(口) 普通ボルト 25mm 18 cm 
(ハ) 普通ボルト 40mm 8 cm 
(ニ) 混合 B 種 40mm 8 cm 
全て呼び
表-2 地区協組別の集計概要(工場数)
末日 中t 化学混和剤j セメント
調査 配合(ロ) 配合(ハ) (ロ) (ノ、) (ニ)
No. 地区協組 [rl]~J( 百台 目半 砂 百平 AE AE 高 フ
工場 混 混 AE AE 炉 フイ
手IJ 石 手IJ 石 減 減 B B 
南北海道 11 9 2 11 5 6 9 2 1 10 
2 函 館 8 5 3 8 4 4 7 2 6 
3 北渡島 8 2 6 7 5 3 4 3 3 4 
4 札 中晃 22 6 14 2 2 14 6 7 15 17 5 10 11 
5 小 栂 5 5 5 l 4 2 3 4 
6 後 志、 9 8 7 5 3 5 2 4 3 
7 室 蘭 7 7 6 6 5 4 2 
8 西胆振 3 2 3 2 3 3 
9 苫小牧 8 6 6 1 2 5 4 3 3 4 
10 日 高 6 6 6 4 2 4 2 3 3 
11 千 歳 5 5 4 1・ 3 2 3 2 3 2 
12 道 央 10 10 9 2 8 6 4 9 
13 空 実日 5 5 5 4 1 5 2 3 
14 旭 1 11 11 11 9 2 10 1 3 8 
15 上川北部 9 8 1 8 1 8 1 9 2 7 
16 留 萌 8 4 4 2 5 5 3 4 3 3 4 
17 宗 B二I 11 7 3 2 8 8 2 9 1 5 5 
18 創1 路 9 1 7 1 1 6 1 8 7 6 2 
19 根 室 9 9 9 6 3 8 1 7 2 
20 ~t 見 14 11 3 11 3 3 11 6 8 10 4 
21 遠 品立 8 8 8 6 2 7 1 4 4 
22 十 1券 12 12 12 8 4 10 2 10 2 
23 南十勝 3 3 3 2 I 3 1 2 
24 直扱い 4 3 3 2 1 2 l 1 2 















単味・合成使用・・・ 表 3 工場搬入骨材の単味・合成使用状況(工場数)
仁場に搬入された骨材を
骨材 単昧・合成 (イ) (ロ) (ハ) (ニ)
そのままキHI骨材，又は粗
砂(単味) 117 117 115 114 
竹材としてぬ練する場合 6少十品少 72 72 70 70 
をI仰木使用と呼ぴ，複数 車問'丹材砂+作砂 1 11 11 10 砕砂十目手形、
の搬入骨材を合成して細 砕砂(単日未)
廿材，又は粗骨材として 砂利(単味) 108 115 43 43 
使用する場合を合成使用 砂利+j砂利 6 7 48 48 
粗骨材砂手IJ+砕石 19 21 22 22 
と呼ぶことにする O 表3 砕石+僻石 58 56 
には細骨材，及び粗骨材









































竹村 配合 X mm max (同数
中1]t~ 村 ~f~ 2.73 0.13 2.29 3.17 790 
(イ) 6 . 86 0 . 09 6. 57 7 . 25 200 
(口) 6.86 0.09 6.57 7.25 200 
料j'j'付
(ノ、) 7.32 0.08 7.03 7.49 196 
(ニ) 7.32 0.08 7.03 7.49 194 
表 5 使用細，粗骨材の実積率。/V~
'I'} 材 同1し fI1¥ X mm max (図書士
中間 fl 村 ノ」、 65.2 2.2 58.8 71.4 614 
(イ) 62.8 2.3 56.2 69.0 184 
(ロ) 62.9 2‘3 56.2 69.0 184 
相竹村
(ノ、) 62.8 2.7 56.5 69.7 145 




AE AE;成 AE AEi戚 AE AEl戚 AE AEl戚
ホコ ゾリ ス 45 56 34 26 
ヴィンソル 130 4 109 7 142 3 151 3 
フラストクリート 7 12 4 3 
チ工ボール 5 3 4 6 5 4 4 3 
シ了}~コン ワ〕 2 2 2 
リグナール 3 4 2 2 
















? ???? 単位水量 R/白 単イ立組骨材量 R/nf 細骨材率 O/vR 配合数





152 8.4 131 179 415 22 
171 9.0 151 198 385 18 
145 7.6 126 172 443 21 
142 7.1 126 165 445 20 
351 460 42.5 2.7 36.8 49.9 
330 432 44.2 2.1 39.0 50.6 
387 487 39.5 2.4 34.5 46.0 












x x x x x 
??
?? ? ? ?
??
??




















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?






















































?? ? ? ? ?







?? ? ??? ?? ?
??
? ?










? ? ? ? ?
??
?? ? ? ? ? ???
?
?



































?? ? ? ? ?
?? ?




? ? ? ?








?? ? ? ? ? ? ?
? ?
??


















全体 152 8.4 171 9.0 145 7.6 415 22.2 385 17.7 443 20.7 42.5 2.7 44.2 2.1 39.5 2.4 
*地区協組No.24の直扱いは‘所在地の地区協組に含めて集計した。
表 9 指針調合法の適合性

















材や混和弗!などの使用材料 ? ????? ??と書士変No. 
は工場毎・配合毎に異な
る。従って，使用材料の物
*単位水量 WATER ~/m' 
単位ペース卜長 PASTE ~/m' 2 
性の相違による補正を行



























































33、34 *セメント CEMENT (普通、高炉B、フライB)
35 . *化学混和剤 ADD (AE、AE減水)
























y=b。十J;bi • Xi (1) 
タ:目的変数の予測値(推定値)， y :目的変数の観測値(測定値)





























































FM = 2: a i (pi-p，け 1)/100 
SM = 2: s i(Pi-Pi十1)/100 
後
(3) 
a i， si :粗粒率係数，表面率係数(表11参照)


















































38 /， (No. 4 ) 
49 ク (No.1 ) 
46 ク (No5) 
32" (No.1) 
45 ク (No:6) 


































9番目 (No.3 ) 
7番目 (N口2) 
40 ク (No.4 ) 
44 今 (No2) 
43" (No. 5 ) 
47 / (N白 2) 
40 /， (No 6 ) 










































物性から求められるものである o NO.33以降は分類尺度である O 変数地区協組KYOSOは，骨材
表-13 単位水量WATERを目的変数とする重回帰分析(単独法)
DEPENDENT VARIA8LE.. WATER 
例ULTIPLER 0.96756 
R SQUARE 0.93617 
ADJU5TEO R SQUARE 0.92996 
STANOARO ERROR 3.73457 
5U阿阿ARY TA8LE 
VARIA8LE 例ULTIPLE R R 5QUARE RSQ CHANGE 51阿PLE R B BETA 
SLUMP 0.77688 0.60355 0.60355 0.77688 2.117927 0.65302 
C:CRUSH 0.86353 0.74569 0.14214 0.29855 7.894884 0.260?。
C:MAX 0.90129 0.81232 0.06664 -0.62722 -0.3795900D・01 -0.02027 
AOO 0.91856 0.84376 0.03143 -0.065‘' -7.154293 -0.22;3ア
KYOS05 0.93013 0.86514 0.02139 0.19770 16.53605 0.17964 
KYOSロ18 0.93837 0.&8054 0.01540 -0.08957 -10.56015 -O.151~7 
W8YC 0.94546 0.89390 0.01336 0.38798 0.3260948 0.06680 
KYOS06 0.95005 0.90259 0.00870 0.20338 8.137986 0.:1030 
KY05日17 0.95203 0.90637 0.00377 -0.04622 -5.46&837 -0.06502 
C:P20 0.95369 0.90953 0.00316 0.60377 0.1713631 0.1154ア
KYOS021 0.95525 0.91250 0.00297 -0.08547 -5.106C43 -0.07:39 
KYOS022 0.95644 0.91478 0.00228 -0.11538 -4.759538 -0.08062 
KYOS023 0.95772 0.91723 0.00245 -0.07322 -7.177457 -0.06225 
E EE"阿E"NT721 
0.9590。 0.91969 0.00246 0.42961 3.964982 0.12:n 
Q.96123 0.92396 0.00427 -0.22216 3.918548 0.02371 
KY05口16 0.96231 0.92604 0.00208 -0.03612 -3.585291 -0.04859 
KY日5012 0.96291 0.92720 0.00116 -0.11786 -2.706878 -0.04208 
KYOS09 0.96360 0.92852 0.00131 -0.08113 -3.851549 -0.05C50 
KY05010 0.96394 0.92918 0.00066 0.00024 1.554965 0.013守2
C:PI5 0.96425 0.92977 0.00059 0.52187 -0.44682590-01 -0.037/，1) 
C:P30 0.96454 0.93033 0.00056 0.59548 0.1764286 0.10406 
F:CRUSH 0.96484 0.93091 0.00058 0.1/，398 -3.861318 -O.03!~3 
KY0501 0.96512 0.93146 0.00055 0.06752 2.335469 0.037守S
KY0503 0.96546 0.93210 0.00064 0.06484 3.376502 0.04576 
C:5M 0.96572 0.93262 0.00051 0.23340 -22.73549 -0.t>50n 
C:OEN 0.96595 0.93306 0.00045 -0.29047 0.2148843 0.03;57 
KY05011 0.96616 0.93346 0.00040 -0.05083 -2.676625 -0.C2931 
KYOS04 0.96630 0.93373 0.00027 0.03969 -0.9541642 -0.C211s 
KVOS00210 4 0.96648 0.93409 0.00036 -0.07634 -1.015171 -0.01e4ア
KYOS 0.96669 0.93449 0.00041 -0.04050 -0.641ι465 幽 0.01043
F: P1. 2 0.96679 0.93467 0.00018 0.09637 -0.1303536 -0.04304 
F:PO.3 0.96686 0.93481 0.00014 0.04904 -0.5023620 -0.15036 
C'P25 0.96693 0.93495 0.00014 0.62431 0.3669462D・01 0.03503 
F.PO.07‘ 0.96697 0.93503 0.00007 -0.02356 -2.630972 -O.102~O 
F'P2.5 0.96700 0.93509 0.00006 0.06660 -0.37716430・01 欄 0.01147
C'P5 0.96702 0.93513 0.00004 0.23871 0.93047200-01 。.01215
KY0507 0.96704 0.93517 0.00003 0.09951 -0.4128681 -0.00512 
KY0502 ' 0.96705 0.93519 0.00002 0.03245 0.4368309 0.00611 
F'5M 0.96706 0.93521 0.00002 0.07114 24.55418 0.33284 
FlPO.15 0.96710 0.93529 0.00008 -0.01759 -1.167126 -O.l1?oa 
F'PO.6 0.967ゐO 0.93587 0.00058 0.11900 -0.2851744 -0.12369 
KY05013 __ 0_.~6745 0.93596 0.00010 0.01089 2.128428 
一一 0.02371 一ー一
F'OEN 。.96748 0.93602 0.00006 -0.06515 0.1115955 0.01722 
K c V2DPS4O0 S 0.，'6677550 2 0.93606 0.00004 0.05563 -・0.2463671 刷 0.002050.93609 0.00003 0.47612 0.91305770・01 ~t'i' 7:; 
KY05015 0.96753 。.93611 0.00002 0.00030 1.113042 0.01735 
KY日5019 0.96755 0.93616 0.00004 0.13329 1.090363 0.CI6:2 
FIF附 0.96756 0.93616 0.00001 -0.14740 0.1，294530 0.00J<'3 
F .P5 0.96756 0.93617 0.00000 0.02335 -0.1992021D・01 -0.00215 
(CON5TANTl 43.47628 






単独法・・・表10のNo.1 ~ 6から 1個を目的変数とし， NO.7以降の52個を説明変数とする場
合を r単独法」と呼ぶことにする o 6本の重回帰式が得られる O
連立法・・・表10のNO.1，2からけ固を目的変数とし， No. 3 ~ 6からの 11回を説明変数とし
表 14 混合粗粒率MIXFMを目的変数とする重回帰分析(単独法)
OEPENOENT VA肉lA8LE.. 例lXF伺
HULTIPLE R 0.95678 
興 SQUARE 0.91543 
AOJUSTEO R SQU^ RE 。.90684
STANOARO eRROR 0.08101 
SUHHARY TABLE 
VARIABLE MUL T1PLE R R SQUARE RSQ CHANGE SIHPLE R 包 BETA 
C:FH 0.88119 0.77650 0.77650 0.88119 -0.5686362 -0.5275。
C:CRUSH 0.91864 0.84389 0.067‘。 -0.11698 -0.87733500・01 -0.15ゐ2:
F.S附 0.92694 0.85922 …3己Jim 0.1880810 O.!3~ 雪 6SLUHP 0.93489 0.87401 0.01479 I -0.57315 -0.79903180・02 -0.131)9ヲ
F'CRUSH o .，3733 2 ト村!!!~ 0.00458 I -0.14179 -0.1979879 明0.00595
F.P1.2 0.9398 6326 0.00467 -0.17394 -0.53664920・02 -'J .l05!~ 
F:OEN 0.94191 0.88720 0.00394 ・0.04264 -0.2817“00・02 -0.02311 
CEHENT1 0.94364 0.89046 0.00326 ・0.53275 -0.29895850・01 -o.CI.CSZ 
E't ivEosZL 口20 0.9“88 0.89281 0.00235 ・0.0259‘ 幽 0.53035870・01 -O.IJ:!32 0.94636 0.89560 0.00279 I -O.a147S -0.57954630 ・02 直 1J.3!5:3
KYOS018 0.94730 0.89739 0.00179 -0.06726 -0.70255370・01 -ヲ.053;'6
KY日S09 0.9‘823 0.89914 0.00176 -0.03027 -0.73231720・01 -':).('5二つ:
C'例AX 0.94917 0.90091 0.00177 0.85581 0.36641650・02 O..~':403 
F2PESロ.S14 。.95002 0.90254 0.00162 -0.04768 -0.45172140 ・02 -1).073守宅
KYO 0.95068 0.90380 0.00126 0.10614 0.60028470明。1 O.05!~~ 
KYOS口15 093129090ml 0.00116 0.131'与4 0.50533010・01 O.う37;3
KYOSOl 0.95187 I 0.90606 0.00110 -0.01644 0.59111260・01 0.0511: 
C:OEN 0.952‘6 I 0.90718 0.17534 0.58201380・02 0..')=411 
KYOS03 0.95298 I 0.90817 0.00098 0.00079 0.70708360・01 0.050守S
KYOS013 0.95348 ・0.90912 0.00096 0.08601 0.61026400・01 O..03~ 1'. 
CEMENT2 0.0007ι 0.35633 0.29625920・01 0..03566 
KYOS口16 0.95425 I 0.91059 0.00072 0.03125 0.40178780・01 0.02895 
C:P‘o 0.95454 0.91115 0.00057 -0.61795 -0.12566870・01 -0.056き5
K YOSS00210 1 0.95486 ! 0.91176 0.00061 0.01249 -0.54700980・01 -0.035ん3
JI.!口 。.9550‘ 0.91211 0.00034 0.06961 -0.46526550・01 -0.03/，・ss
KYOS019 -0.21114370・01 -?C ， 66~ 
C:P25 0.95541 0.91280 I 0.00043 ・0.85995 -0.68517850・02 -合..3/. ，76 
C:Pl0 0.95559 ! 0.91316 I 0.00035 ・0.76278 -0.10680970・01 -0.30752 
KVO$S0OS 22 0.95575 I 0.91345 I 0.00029 I 0.02774 
-0.20555200・01 -o.o~aSl 
0.9S587__L 0.91369 __hQ~02‘ 0.02332 0.23513840 ・01 o.01d3ヲ
KYOS05 0.95598 -0.09816 O.‘9245930・01 o .02s/，・5
KYOS012 0.95603 0.91399 I 0.00009 0.03683 -0.70056710・02 -0..00579 
F:P5 0.95607 0.91‘08 I 0.00009 0.01254 0.22843250・02 0.?!311 
r:F例 0.9宣612 0.91416 I 0.00008 0.16776 0.30252080・01 0.01473 
C'S附 0.95616 0.91425 I 0.00009 -0.39“3 -0.3815031 -0.0ι462 
KYOS07 0.95621 0.91433 0.00009 -0.00923 -0.23871‘60・01 -0.015ア6
C:P30 0.9562‘ 0.91440 0.00006 -0.81643 -0.70616090綱 03 -().02215 
W8YC 0.95627 0.91446 0.00006 -0.36756 0.15468470・02 0.01635 
AOO 0.95630 0.91451 0.00006 -0.20225 -0.5‘542180・02 -0.009321 
C:P2.5 0.95633 0.91456 0.00005 -0.20387 -0.41772320-02 -0.012日|
C:P5 0.95636 0.91462 0.00006 -0.41707 -0.11009360・01
-0.0764422'・IC:PI5 0.95647 0.91483 0.00021 -0.81792 -0.46427120-02 .2066 
F:PO.07‘ 0.95649 0.91487 。.00004 -0.0404ァ -0.36554150・01 -0.0754 
F:PO.3 0n.，.56As'Ez 雪 o -.9145090 4L 00..000000007 雪 -・0o.016745S750  -0.8Z0S41L 95830・02 -0.12ア6F:PO.15 -0.154469‘D ・01 -C.03422 
F:PO.6 0.95674 0.9153ι 0.00035 -0.18069 -0.36983660・02 -0.0辛苦君"
KYOS06 0.95675 0.91538 0.0000/， -0.03692 -0.57343220・02 -0.守0/.13
KYOS011 0.95677 0.91540 0.00002 0.01644 0.10458040-01 0.006:7 
KYOS023 o n.9。5・6A77R 202.旦9115E主4主2 o 0..000000002 1 0.0&23Z9 39 -0.79807720・02 -O."?3 (，~ 玉工~!l~ 司0.04295 0.743/.818D・02 。-内，r;:;.・司e 












OEPENOENT VARIABLE.. HIXSH 
MUL TIPLE R 0.9‘738 
R SQUARE 0.B9754 
AOJU5TEO R SQUARE 0.88757 
STANOARO ERROR 0.0383‘ 
SU例例ARY TABLE 
VA拘IABLE HUL TIPLE R R SQUARE RSQ CHANGE 51例PLE R 8 BETA 
f:S伺 0.76067 0.57862 0.57862 0.76067 0.2849278 0.47666 
C:P25 。.87752 0.77003 0.19141 0.44636 0.26003940・02 0.30635 
C:CRU5H 0.89473 0.80054 0.03050 0.28025 0.42273560・01 0.17247 3? 
C:S附 0.91101 0.82994 0.002197 40 0..&3& 1899 0.7441253 0.2()20 
SLU阿P 0.92037 0.84707 0.01714 0.34489 l!L3S89194P・02 0.14;9 
WBYC 0.92427 0.00720 0.24182 -0.B2211150・03 -0.02078 
C:P20 。.92758 0.86041 0.00614 。.48386 0.25289870・02 O.31'T39 
f:CRUSH 。.9308‘ 0.86647 0.00606 0.28158 。.89894960・。1 0.090雪3
KY05018 0.93316 0.87079 0.00432 -0.00303 0.34033160・01 0.1)604/. 
f:OEN 0.93473 0.87372 0.00293 0.00836 0.19411520・02 0.03696 
KY0502。 。.93641 0.03939 0.27728900・01 0..06228 
F:PO.6 0.937事S 0.87900 I 0.00212 0.46465 0.18700000・03 0.01':''J1 
KY05019 。.93865 0.88106 0.00206 0.20816 0.16'ら10910帽 01 0.02";'95 
KYOS09 0.93965 0.88294 I 0.00188 0.06898 0.33637030・01 0.';1.43 
KY口501‘ 0.9‘。9 0.88453_L__0.OQ1S8 -0.17020 -0.24126390・01 -Q.~5ヨ 03
CEHENT2 0.94127 om991000147 -0.209‘3 -0.12082440・01 -C.03~1。
KYOS010 0.94193 0.88724 I 0.0012/. -0.03921 0.26599980-01 O.C~9守 5
KYOS日21 0.9‘233 0.88798 I 0.00074 -0.12811 0.23809950・01 O.'H!OS 
Kc V: OS01 0.'4S2371 & 0.88877 I 0.00079 0.15536 -0.23217780・01 -0.04610 
P40 0.94315 o .88952 J_Ø~~Q076 0.28527 0.55232450・02 O.037u? i 
F: P5 0.9‘352 
0.8902国30 -0.15730 -0.ワ3nsC:OEN 0.94388 90 I 0.00068 -0.24833 -0.22013510・02 -0.0475つ
KYOS022・ 0.9“30 0.89171! 0.00081 0.0526‘ 0.93820640-02 ':'.O!96~ 
KYOS目12 0.9‘456 0.89220 I 0.00049 -0.12997 。0•• 2 97 ，5 273 917 0D ・0 2 2 O.C0571. 
F:PO.3 0.944 76 0.89257 I 0.00037 0.60089 O.!O!S5 
KY0503 。… 1000613 -0.28230360・。1 -O.Cl.i22 
CE阿ENτ1 0.94521 I 0.89342 0.00045 0.29867 0.14825920・01
C:HAX 0.94543 0.89383 0.00042 ・0.44425 -0.192/.5620・02 -O.126~3 
KKVVOOSS0日116S 
0.9‘567 I 0.89429 0.00045 ・0.2‘227 -0.21712990・01 -O.C:3C6j 
0.94593 I 0.89479 0.00050 ・0.02169 -0.15919960・01 -0.C2663 
C:P2.5 0.9‘607 0.8950‘ 0.00026 0.16042 0.16904490・02 0.0こ192
KYOS07 0.9‘620 0.89530 0.00026 0.00252 0.12681070・01 0.'1";':; 
C:P30 0.9‘632 0.89553 0.00022 0.40875 -0.28125270・04 -0o .E91629345 • 
KY0506 0.94643 0.89573 0.00020 0.05‘23 0.97711ら730-02
F:PO.07'ら 0.94655 0.89596 0.00023 0.31950 0.19411440 ・01 0.C92;'5 
KYOS013 0.94669 0.89623 0.00027 -0.23174 -0.21775060・01 -0.02，93 
F :PO.15 0.9‘684 0.89650 0.00027 0.38094 0.72238820駒 02 0.0守!42
F: P1. 2 0.9'ら694 0.89669 0.00019 0.23177 。.80672850・03 0.03667 
c Fs2PFM 15 
0.94702 0.89685 0.00016 0.42396 0.18038290・02 O..lE633 
0.9‘708 0.89696 0.00011 -0.33526 -0.12052730・01 ~1)_._O!362 
C:P10 0.9‘712 0.89704 0.00008 0.40826 0.41817820-02 0.2アすん6
C:FH 0.9‘717 0.89714 0.00009 -0.47198 0.4‘74211 O.?63SoS 
C:P5 。.94727 0.89732 0.00019 0.25922 0.40195710-02 0.06478 
ADOD SDS 
0.94731 0.8974目 0.00008 0.23003 0.281“7‘D・02 0.01116 
KY 0.94735 0.89747 0.00007 -0.06815 -0.91097780・02 -0.00934 
KYOS05 0.94737 0.89752 -0.77698480・02 ，-0.. ?1~/~=! 
KYOS023 0.9‘738 0.89752 0.00001 0.01144 0.29960010-02 • 0.00321 
F:P2.5 0.94738 0.89753 0.00001 I -0.09470 0.11574850・03 0.001.34 














































































0.1 2.22 -1.2 16.1 1.0 14.7 
0.1 2.22 1.5 15.3 -1.8 14.5 
0.1 2.22 1.4 15.7 -1.7 15.0 
NO.6 0.2 3.76 0.1 2.22 -0.7 14.1 0.4 13.1 







































































































































Nα4 ← 0.1 4.13 























-3.9 7.0 0.2 3.8 
-0.1 6.2 0.1 2.2 
-4.8 25.8 -0.7 14.1 
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